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Department of Surgery, Osaka Medical College 
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Purpose of the study 
Extravascular fluid pathways (KIHARA) have been substantiated morphologically by 
the behavior of argentophil fibrils. Such a fluid pathway is considered to play on impo-
rtant role in the circulatory mechanism of tissue fluid. It may then be reasonable to 
postulate a close interrelation between intramural spread of gastric cancer and the extra-
vascular fluid pathway. The purpose of the present investigation was to explore some 
aspects of such an interrelation. 
恥1aterialand恥1ethod
Fresh stomachs removed by surgery from 39 cases of gastric cancer served as the 
material. Tissue blocks were dissected out of various portions of the tumor including 
marginal and normal portions. These tissue blocks were then embedded in celloidin for 
serial section. For the purpose of histologic examination the sections were stained with 
hematoxylin-eosin and Mallory's stain and with Bielshowsky-Maresch's technique for 
silver impregnation. 
Result 
1) Gastric cancers were classified into 3 groups, namely, dendritic expansion type, 
norトcontinuousinfiltration type and mixed type. In the dendritic expansion type, the spread 
of the bird's nest bodies of cancer takes place continuously in a sprouting manner with 
glandular structure well maintained throughout, hence it is a highly differentiated cancer. 
The non-continuous infiltration type, on the other hand, consists of primitive, undifferentiated 
cancer, where cancer cells or small groups of cancer cells spread in a non-continuous 
manner along tissue interspaces. The mixed type means the coexistence of the foregoing 
two. Among the 39 cases of gastric回 ncer, 4 were the dendritic expansion type, 25 
were the non-continuous infiltration type and 10 were the mixed type. Histologic exami-
nations revealed changes of the argentophil fibrils peculiar toι・ach type as described below. 
2) Argentophil fibrils in the interstices of tumor showed a high degree of prolife-
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ration in cises of the non-continuous infiltration type ; fibrils were found to be enlarged in a 
waveイorm・ Poorproliferation of the fibrils was noted in cases of the dendritic expansion 
竹下ピ． surrounding the bird's nest bodies only in a form of ensheathment. It is worth 
noting that collagen fibers were, instead, found to show considerable proliferntion in白 ses
of the dendritiじ expansiontype. Findings of the argentophil fibrils in the boundary 
portion of the tumor were entirely identic且lwith the foregoing descriptions. 
3) Proliferation of the fibrils around the vessels such as venules and lymph vessels 
was considerable in cases of the non-continuous infiltration type, but slight in回 sesof the 
dendritic expansion type. In case日 ofthe non-continuous infiltration type the proliferation 
was observed in the vicinity of the vessels either at the portion of cancer embolus or 
portions invaded by infiltration of cancer. It was also noted that an叩parentconnection 
was established between these proliferated fibrils and the fibrils of ¥'ascular walls as the 
infiltration of cancer became inten日ve. Such findings gave rise to an impression, though 
as yet speculative. that an in-and-out movement of cancer cells with respect to the vessels, 
was performed, as if, hy way of a fluid pathway consisting of argentophil fibrils. 
4) As for the intramuscular infiltration of cancer, proliferation of the fibrils was 
also more remarkable in cases of the non-continuous infiltration type and quite slight in 
cases of the dendritic expansion type. In cases of the former typぞ， prolifera tion of 
argentophil fibrils was seen within the connective tissues between the muscle bundles where 
infiltration of cancer had extended. As the infiltration became intensive, an intimate 
contact was observed to develop between the proliferated fibrilsιand the fibrils normally 
じ7、jstingamong the intermuscle fibers. Furthermore, muscle bundles showed some irregular 
distortions, and 回 ncercels were seen to infiltrate into muscle fiber interspaces through 
these argentophil fibril nets. 
5) Proliferation of the argentophil fibrils within fatty tissues was almost similar to 
that of the mus:.:les ; the non-continuous infiltration type showed a considerable degree 
of proliferation whereas it was practically not seen in じ山崎台 of the dendritic expansion 
type. Inじasesof the former type, the proliferation was demonstrated at the site of 
infiltration, namely, the interlobular portion. Here again a contact seemed to be produced 
at an advanced stage of infiltration between the proliferated fibrils and intralobular fibrils. 
enabling the infiltration to extend also into the lobule. 
6) It was often observed that cancer cells were gathered in the neighhけrhoodof 
nerve fibers that were present among muscle bundles. '.')uch findings were more frequent 
in the non-continuous infiltration type and scar印 inthe仁lendriticexpansion type. Here 
also, proliferation of the argentophil fibrils was demonstrated around the nerve fibers in 
the non-continuous infiltration type. 
7) In the mixed type where both the dendritic expansion and non-continuous infilt-
ration type were coexistent, the aforementioned characteristics were observed at the same 
time. 
8) Development of gastric cancer into the duodenum wa只 seenin 8 cases of the non-
continuous infiltration and 2 of the mixed type, but in none of the dendritic exoansion 
tvpe. Develop日 ntinto the l'sophagus was rnn firmed in 2 cas引 ofthe non-con~inuous 
infiltration and in 1 of the m1xnl type. In these C川es, the relationship between the 
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infiltration of cancer and proliferation of argentophil fibrils was the制 llピ asround in the 
gastric wall ; pathognomonic features of the duodenum or esophagus were not characte-
nstic. 
Conclusion 
A close interrelation appears to be present hetween intramural development of gastric 
伺 ncerand argentophil fibrils. In the gastric "troma surrounding the cancer, proliferation 
of argentophil fibrils occurs concurrently with cancer growth ; the fibrils constitute a fluid 
pathway which can he assumed to play an important role in the spread of cancer. This 
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癌細胞との関係についての臨床的実験的研究を発表 癌細胞が組織内に個々に解離して存在している場合
しp 清水37）が胃壁と十二指腸監の交通性に関する研究 とp 集団をなして存在している場合とではp 癌細胞が
を報告しているのみである． 組織液の涜れに一よって蒙る影響がかなり相違するであ
著者は胃癌についてこの点を究明せんことを志しy ろうことが想像される．このような観点から，著者は
胃癌の胃壁内進展に伴って胃の法質に如何なる変化が 先ず胃癌を次の如く 3つに分頒した（表 1J. 




















メ"j- 類 型 例数 （%） 
桜j枝状浸潤型 4 (10) 
解離状浸i閏型 25 (65) 
混ム口汗」~J { ~ 群 ~］問S) } (25) 
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この部に Afの増生がみられるがp この Afと正常時
筋線維聞に存在している Afとの聞に未だ連絡が認め
られないものを I皮とし（図4,5 ), 2）一部筋線維間
内に癌浸潤が波及し，筋束間結合組織内癌浸j間部の Af
と筋線維閣の Afとの聞に明らかな連絡が認められる

















































検ブ（ 脂肪組 織内癌 浸潤 ｜脂肪組織内浸潤部の
； ｜ な 「 き 亡 二｜ 銀好性細線維 －
i索薮 ｜ し ！粘膜下層｜梁膜下層｜網 膜 ｜ I度 iE度 Inc _!_ 
20 71 oj o_j 31 z 。
16 14 2 。 。
133 胃癌の胃壁内進展に関する形態学的研究
癌の神経周囲浸潤と銀好性細線維表7








































































































































図14 T 度 b
図16 Il 度 a
図18 Il 度 b
図15 脈管I度b：静脈壁周囲に癌浸潤とこの部
に増生した疎な銀好性細線維網が認められ











図20 JI( It a 








って検索した＃：.＇i耳L 細静脈周囲の Afの増生は I度を
示すものがj立も多く（25/42）， 次がE度 (13/42）で，
W度 I~ぴ 入［の増生のみられないものは僅少（夫々
3/42, 1/42）であり，一方リ ンパ管周囲の Afの増生
も細静脈の場合と殆んど同様の傾向を示しP I度が最






















































































































































-1 j 癌の筋層内浸潤と銀好性細線維 採取した16プロック中13ブロックにおいて腫疹間質
採取した20ブロックにおいて筋層内癌浸潤音Bを検索 を検索しP 表 2 の如き結果を得た I （.~りの 3 プロッ ク
しP 表5の如き結果を得た．筋層内に癌浸潤の認めら 中lブロックは癌浸j閣が一部に認められるのみで麗1哀
れたものは20ブロック中14ブロックて，他の 6プロツ 間質が全く含まれていないものであり，他の 2プロ ッ
クでは認められなかった．筋層内への癌浸潤の程度を グは腫疹間質の大：；1；分が粘液変性を起こしていたもの
既述の如く 3つに1i'fiしたところP （＋＋）のものがや である人
や多く，（＋ I,（掛）はともに比較的少なかった． 腫湯間質で（土一般にえfの増生が乏しかった，特に
次に筋層内癌浸潤部のえfの増生の程度を，既述の 樹枝状浸i筒を示す部位では甚だ之しく，混合型主群の









かった．なおこれらの癌浸潤は主として網膜に限局し 部を検索しp 表3の如き結果を得ん（残りの 1プロツ
て認められた． クは麗蕩先進：＇~：にリンパ球を主とする炎症性細胞の浸
次に脂肪組織内浸潤部の Afの増生程度を，既述の 潤による膿疹形成がみらjしたものであった）．
如く 3段階に分けて検討した結果p I度及びE度が夫 腫傷先進部では格i枝状浸潤形態を示すものとp 既述
々少数に認めらtLたがp 後者の方がむしろ少なく， m の混合型A群の形態を示すものとの二通りが認められ
肢は全く認められなかった． た．樹枝状浸i図形態を示したものでい健常組織に援す
6） 癌の神経周囲浸i閏と銀好性細線維 る境界部は樹枝状浸i同型と同様鮮明で，混合型A群の
採取した20ブロックにおいて神経周囲癌浸潤部を検 形態を示したものでl! 1;•;1 lfi健常組織との境界は不鮮明
索しp 表7の如き結果を得た．神経周囲に癌浸潤が認 であつた．腫疹先進部の Afの増生l土一
Y1れたのは20フ．ロツク中8プロツクで，他の12プロツ その形1岳l主夫々樹枝状浸i閏型及rJ解離状浸1閏型の項で
クでは言習、められなかつた．更にこれら神経周閉の癌浸 述ベたものにt襲ずる所見を示した．
1関の程度を既述の如く分類したところ， （＋〉が大川 次に先進剖の結合組織，特に Cfの発達は一般に良
分を占めp (1+), f十件jl士夫々 僅かであった． 好で，中等度ないし際度に認められたが，前者がむし
次に神経周閉浸潤部の Afの増生程度をp 既述の如 ろ多く認められた．
く3段階に分けて検討した結果， I度のものが大；＇；j；分 3) 脈管内癌栓塞と銀好性細線維
で，E度のものは僅かであり， ]If度のιのは全く認め 採取した16ブロッ クにおいて癌灯、寝部を検索し，表
られなかった． 4の如き結果を得た．
B) B 群 脈管内信栓塞はA群と同様にあまり認められず，細




即ちp 16プロ ック中9プロックが樹枝状浸潤形態を示 ；欠にこれら痕栓塞脈管周聞における銀好性細線維の
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｜ i 癌栓塞脈管i囲にお I ｜筋層内浸潤部の脈管内癌栓塞 ける銀好J生細線維！筋層内i.,/;
早官筋層疑膜なし II度IIT度｜百度
静脈内 1・1101012J2 ojo 
-－；二日町~101~［！－＝庁｜瓦
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( i ) 解離状浸j間引の 2例でL！：，癌浸潤は主として
粘膜下層及び筋層に認められたがp これら若手潤部位に
は λiの平日大な網限が認め t，れた． l f(iljにおいて癌先
進部の粘膜下層に少数のリンパ管内癌栓塞像が認めら













l例p （掛）が3例であり p 即ち，その程度はかなり
強いものであった．この筋層内癌浸潤部における Af 
の増生は既述の分類に従うと， I度が2例， E度がl
例，］fl変が3例であり p IWち Afの増生もスかなり高
度といえるものであっt:.



























1:.' 1 4ヤトFl’i、山 市山下、 :j'＼ゴり
表11 f.t道，、の波；：：1',j形態
月収符i人y、のv;1Nと外ur・lt*ll＇線維； 1·!!iの筋l·;r/1l~j·ぶ｜刊と jq~ ／／. I-'l'I制線維
IJI~作1J~j:·;;;jt’i巴 J·.ii：怜’~；制H4限1符.1,i,1 v~ における U111 f状維 i'j l・:'i JlJ .j山市」； II~ ilf!IVil付＇［I:悦；l~j線川のWl!I 車｜｜維
仏｜ごi;y凶実 月｝）凶タトlji；：なし I l変 H岐 IlI広 1+1 iftl I判tI I I立 Hl皮 llJ変
／命 l折、｜付 （） 。（） 
f（内rn状没J月刊IJ
リンパ竹内 。（） 
的 111~、 1J~ （） 
出介 ir;u B /f 
リ〆べ管｜付 。（） 。
η 1 （） 





；：：~があり p この波；II~ 行~j;＇こ小k.lWV.t主lの帝ll!IJU彩成がみ
られ， これと筋線維｜首jM との間に辿絡が認めれた．













箸行方~1~｝た biliの清Jj.x*11 を総J占＇l-'S ととも lこ，こ tL 
lこTi干の.J1祭を加えたいと思う．
]) 門的の分実flについて
u'.Uk, 円相i』上樋々 のJi1i'1iから分fl'iされた.WI t, ，約
f11H社［階下的に )t~J.,i，：；と iji.純Niiに．大別され， BriKler·リ i.!
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よIi！.められたのであ0.)'.i ち， （，＇［~（のうJ'l:J'il こ 111\{tするとP
1w . i刊に之しく， J、分化の:J.i：利ILi胞によりh育成:5;j L, ) 主
＇，＂（の Ji)J；担＇.¥t・I〆1:!.f治l“く P I.つi(!lf.lJンベji'ltに進！I ~ 
寸－るJf,1.Jの¥"J:i/;
である． ./1 向上かかる引を ff(~ ）割riJ＼？~ill'l1f;Jとして J舌し
たが，検索開 39Rl~中：：；；例がこの If;!)に成したのである．
カー， この刊ljに対して， 1w. wu二山みp 分化した的細
胞によって構成され， J,1；賀のIi！壊変作成功：少なし同1
it.リンパff'VI:ーの！il肢が認められないようなr1.,i,1;u.,
』l~kf ’It制1 ： ~Ji串佐との利｜｜主j;7;＂＇’iんど認められなかった．著




司令によって 4,戎＜＇.， f!i'i[tの特＼＇•Htー が』認めら J.L1 !Jiに著
行の検栄においても Ji;(>J£1~＇！と 1lit；、干名取， 1:iんの中心却と Iii]










i'/:!.,i/:Jl '1/ 1トi1i;fi:l巾：｜もH 〆：， li'"lf＇下｜ドJfiJf"!]: 1: 
｝ごF 後川：：l¥lr&1J1I' I rc'lj二，i,(!.Y1：，れんのご｛うん．
著者のl~t主将に上り｜リl （，かにさi.Iた紋マの！昨は＇ t, I 
ミポの如く分烈された 'f'l1·,i／，の；＇＼－ Hiリ l こ ~1-.\'fr tr rJUli奇心Lt:
ごとは[f.ifの通りであゐ．
Z) j~伝説i！聞に「！’って，＇ I リ犯すみ HU!f門市Ill似緋
E要原線維ボ内に却J：のl'di!i'jが，1!こめと，そこに従米I認
められなかった哨n~nー の線維：nfU>i.l，村州JI'.」をとり





なすとする説51）＇成 lt IH'"l1J~の＊）~維·~ネllJf日の宅変aド1:1 二よ
りI嘗銀化が，包二；；：，と寸.；：，＼日Ilぺ5がJ与i',i,L, ．万で：t, 
E夢原線維のIi月m化ItJ,i／：車lllf「J ］＞」；げ＼~に｜日： r， ず
細胞浸ii月ないし川）｜手車Jiii泡1».!J~jに院£して 1』『）.~• .¥')t，れてお
りp 木原（降yo it’（験的に問 r~；（級事仕I·＇~に 1) ／，、l米子」
潤を起こさせてそのI再飢化を・，・，：，：1'L, 1·引~jの［「1 ）止とと
もに再び｜将ll~化が ir"i rたした •Ji'J・：を：認めていら．
著者の検索IJ.陥＇iによjLi.~ ＇押iiの尚！＼＇，）！二先，＇，：って J;J'.h.{
性細線維が1',Hl-J・，；：，：と：t ij｛；んどなく p 必ず村／』：v;:11と
平行して飢i{f-'lJ：市1:t岐部iのW1'I・ぷd、めんれたのであお
しかし乍らイ；］＇. I）ンベ作｜人J1＼：／，怜’広川匂；lこおし、ては，そ








ここに密行の！•9t栄1,xf:t'r 1-.r,un~；、i~＂かっ l:;,'¥i :., 1：＇.げHt
展様式に従ってlW!i'l'I：利h線維の1；；主J二；与11;1:1宇一叫がs認
められたという •J ；’たであ ，；：， . J!it, ｝与 I円のいわゆるf(,
離状漫初刊叫＇iにおし、てIt, ；町lJ1二J1Y/'J：.し丈：J;El!f'/'1.五！
i土一般に）.；，： く，；！；！（！｝（を，1し，これらが1:i／：制i日＇／.I：押／：細胞
の小集日1をとり三きイ＜IMWJ /( i•ii )<ts.制I！！~を形成してい
るのに対L, f~J H ~J(]')i! ',J1r;.i 1,・:；では， このような網！！I~の
形成は少なし j.,i,1;11包 rJ＼をとりまいてわずかに，！（~Iたの別
生を示したのに過ぎず，釘~H刊利i昨）~市住 Lt
つ規Rり.iしい1＇（紡： jたてず主J之'.ii，のが多治，~，たので；；.， ；~. 
両型におけ＜＇.，治ミ方ミ之 Jll~H·Vi＝制Ii半虫維の村 I ＼＇，~ i ;: , J,l/f［のi'i
壊度，ひいては前！の.＇Iげ｜：！立を小Iをする！肝はと行えられ
るのであるが， ヅ，） ；’に.i,Gべみljfう符によみが/irf);ft IJ！＇；『と
!.i"h、｜も｜辿十｜ーを （Jj〆3とい.・， (\'11~，で抑｛山て rf!:'JlC/i 1il ~.！， 
と：1えられみのであ－＜＞.
:1 州事1111胞の 1111＇.~＇：： 11~ ，，のμ人機時
世J)’j止な制l織内におけ0制｜仰やfr1; '"; rのl]J「：作l人J・＇の
ト」人It,4•!]1＋、な場合を lむ：し、てはい附ll'<IJ 》 iI la r、、einかp え
: ; i)／ハじ事1'1'からffわれるとい弓与えにI;: ＼＇弘治の会
！也がないと思jL<'.i. しかし＇IJliJ的：J＇（！去における符 H,-i:'の




「＇Ij,i1；の司1, r,1;qr＇~j.;i,.;>;J 早日111,i,1； で i;, I/ ~べ日向転Fちゃ！（:Lf i 
'l'i 転干名ぅ： JI ；’i；~ に／レないという •Jf'tによっても打i；；と 3 れ
おのであ0171. . )jでi;: ' i些＇.il！＇したや／ i*li!j包と（ t ¥JIiこ，
1.,i:l泡引の糸状にfrl1ぴた’九li2>'.0i民！行、｜そのゆき起が， 1i';1fFゃ
＂〆ぺ符院内に’究 I＇，していゐ 'f¥l:; r!Ji々 l認められあとこ
ろであおが山p かかお J~h ｛干の lj眠符｜／十、の f.）＇、機悦；；，
-l~＇.i:の事ll織内.i!脱げJ:flll刊のj均イ？と J,l1(r'r＂、jにlt /ri］ー でp
!]11~竹’ ;r －；~I政！？：による機械r'1-H」人t-liAとだえて平交えない
であんに従オその企：剤、によjJ.t川）川口J:rn:<!l' ：のよう
な 1111'.r：＇’ ！ J~ －＇の付人材E怖がjfil却の，，，；，市Iii）~！の n,;;rにιJ単比、
さjL1 匂.11~~ ＇.！ li：却／！車Ii!胞の！jl（竹｜人J＇の μ人｛象と＇ :/.,i:;J令鴨
川；からの内i：車1胞のl!IP竹中ト、のf・li',j象について，nネIlにNt
,H し，村山科II胞によ－＜，作11：；~の l政j突なし、しにせ五 J'tの週刊1を
}Y<J交問l二分けて ：~ ’~\f していろ．
{;: f円Iti佐：司じした却／：利｜｜！臼；）：r,j主f々1l
に 1J~三 fc'iす之s •Jr' J<iこ，tfI Iし，町／舟｜｜｜胞のlj(,、ゲi’l人J・＇の仕人（：
｜述の竹l山＇ fiJ!zJ1~ によみ機i"i£1ド~trf・J:人のみでなく，りlj：こ
a~：な付人機十！＇＜＇／；）； (/ (1－.寸 ，；：のでにないかと打t./i:'.L, E 
としてJiJU!f"i'I禿l'f:.維のw伎を1j.iじに，n.’制I！な！＇9U・JをIJっ
たところ，怖iめて判1qミi'4~ ＼， 、！司f 』L を iiリらかにす；；：，ことが
,'l ＇，~＇J:. J!li，，市IHIT刊や：＇i):, ，、r：の1,'/[Jljに州市｜｜｜｜胞がq
iって米0と，その，＇； i；の J,1;'1.'(1;: 1,・:,;,t1胞をとり－し、てJ;.l
i{fl'I井lll*Ji＼新kのt引な制Ill；を形成し，；；；1，、で： hが I］照ヂi’~! , .• 
に i， と~＇と （（（1している tlU!f'l'I升Iii総統との川に1所持 ft
述絡をtじて来ゐ． ここにおいてp それtで則lJ：！し
く l,';j怖に （（（1 していた ~IP."rキ＼／.·子の llU!I-'l'i=：車Iii＊泉維は；7；況に
正•Ji となり， Jil'i ！；，哨~＇t＇.陥1:1たHEや iJ1Jilj吃 ~~J['f1'i. ぺ~~；，こ l認められる IJI~
ゲ：明、）J.]j液j;!；；.の制l:fJljf，＇，＼＇）~と全く／ 11＇］隙の高llNr~f.象を：I ~－ 寸みに
.·，~ 0. J!il t,) J,・:,1;*11包It I’｜らのfrIll で－~]j波路を l防立って
制l1＇浄1!1'.>:lJ 〆ヘ作II~Iこ似人寸.／o.j，のの自｜；くに汚えられ
るのであ0. ｝ーjでlJ, ；並に脈'1'1i;1J~j._i1付；、，＇f!~ ；＇·，1；か九月l~'fi’
'rill1組織.，沿；川が，出二＜＇.，（こ｜除して ι，lri］じような過｛'i＇.『



















































































































































































I I i I l本少トドi’i<:1!:j 川、:J:.:fr Uコり
i・1l•,i/iの ftj台、のT住民については， 1，くから多〈のω「1\'.
があるがJ:IJ~：＼ J 印刷削 171:>1)' 100。il:くの；.fil(を認めゐ
ものからコ0°,1li 後と －r,;sもの＂！rまら tt》の/J先制iであ
主． し油通しそのI並IJ（様Iにl上F 刺l織1Ji；~·1t 、，j（；ぴに JQ!iJ「｜ 




食道卜；刊から＇1'J1ftl"J ,.·.,1;1 こ／ 1＇•］い＇ IJR管｛， J•;J じ ）j/1＇引こう｝－（！ j
しているとされてい,;s:n1川． ただft]立の下川健ド組織
は卜 1行J/J.，~と J七べめと w.：；：；に 1Jin> J.l；く y Brunner JU似
の白｜！きれ＂・＇＇物もないために p 本刷こここにl1i/j泌；l¥'jを米
し幼いとい弓 e↓rたが£1/!fC(（＞されるのである．
~r'；の li.\'.Ji'iU, 1i' WU1J＞少ないためプ己分なだ’然をiJlえ
，；（，わけにはいかないのであるがp 1rtl "Jl・,'li 6 Mrト1J例に
fftuへの進 IJ(;J;,j，~，められた．この :i r州十I~ 例l 上 IC(（＞内fi}\




であったが， 1i;1.~i＇’ 11\j波岐による竹’IJI~内進 lj（を「i’ってい
た.l1J ~ Lの；J,'1'-f初lにおいても払iill~~I 山HSI（！／＇＇の進民lt認め
られなかった．
第 5章結 日ー間
f f中Jli、ケ切除された円J.,i/3日例の新f.標本についてF '1cJ 
Ni；の）＇：］ l校内選民JI手！L~ を， ),I;貨における凱liI-YI：利I示阜市住の
191 見を中心として険崇し p 以トにj£へる 1111 き成品~i を i~f
た．




'./( t抑制ll胞の小策hliが車:llf:I世間｜僚を JI ・辿帝•／C'ltに J f肝自fjし
つつ1xt;1：~するものでF いわゆる＋：：分イヒ tJ.1•,i/j てーあり，百t
it!¥1J.J.,¥lj；とiU:.i£の，J,ji'I・がiJU1しているものである．











J].f('I坊の先進却におけみ針U1f'VI ： 制11~：））~1\f十一の ！L~肢も p i1lj型
について｜述のけIはと全く／1i］係であった．
:JI !JIR'f~＇ ｛車li'fi>IJK処ぴリノパ後’I1,'ij Ulにおける級将
·it*111w~維の J1,Y/'iJ J f(pf相状泌）l¥'j1¥.J＿叫において；.￥，Iリjであっ
たが＇ fi'j校c[f¥J'.)i[¥'jHjl_j,i/jでは；IL；だ之しかった.IJli I片でI主P
押j；行：，・；＜； ;'·,1;1派管，の l,';JUfjy正l土 1•,i/i'/c才， l\'jの l{c んだ！日民~；fの i,' 
品；RkI-↑ダ｜：制i!h＼」A車仕のWI'!:がd、よノ〉られF 1,i.¥]1オl¥'jが山i[tとなる





! I iJlj剥 l織Ji:J1·,':/i ］•止iii'L'·,1；における H~H'l'I：側線維の J:;J生





















iJ.U'tir；りにおけ；，－：，mH'f'I：制1：線維の19i・I,!,( l J J－： の々；＇・，1；伐に
おいて l二iょGの ~II き I川町lに特徴的な所見を r I~ した．
81 宵耐の 1- -.J行i/J,，ト、の｝住民は解脱状泌；1 ：~ir；りが：8例
とi比i't1:i.1~ f叫でみられたが，悩十｝(C[l;j’1:／＼刊1_.；：，.；にはみら
れず，＇1'J1＼；／，のfrill· 吋〉、住民； tff)>'O;司J;(}\l•l;/\'Jll：りこ例と iJ-G合
引1_J I刊にのみみられた，〉り 卜：mi!,¥• ft近辺：ru刊とも
に削！の沿；：：＇J こ以11 ［－刊高lll*Jj~ ；i@J',"1'1• との Hil 生J: ~ '1J H：•ιのwj合
i・l'i:i/:J】＇1'ii:,.;:11~ ；1剖c： に！対する）｜手！ii' ＇＇河内＜Jr’ Jt:
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